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  Pivmecillinam （PMPC） was clinically evaluated in complicated urinary tract infections． The
results obtained based on the criteria of UTI Committce were as follows．
  1． PMPC was administered with． the daily deses．from 300 to 400 mg for 5 days in all 130 patients．
Overall clinical eMcacy was found to be excellent in 26 cases （200／．）， good in 4・5 （350／，） and pQor in
59 （450／．）． ’ Effective ratio was 550／．．
  2． ln the evaluation of the bacteriological effect， E． coli was eradicated in 38 of 53 cases （730／，）．
  3． ln 143 cases inc｝uding the bacteriologically unevaluated cases， some side effect was recognized
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 Fig。1． Pivmecillinam（PM？C）とMeci王linam
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単独感染群に対する総合効果Fl9．2．複雑性尿路感染症におけるPMPGの
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Fig． 4．複雑性尿路感染症におけるPMPCの有用
性                （主治医半ij定）
2．副作用
除外および脱落症例を加えた143例のうち6例（4．2
1346 泌尿紀要25巻 12号 1979年
Table 3．起炎菌別効果
消 失 存 続
陰性化 菌交代 減少 不変
E， coli
38／52 （73） 14／52 （27）
5wtt2（62） 6／52（11） 2／52（4） ’12／52（．2－3一）
7f12 （58） 5／12 （42＞KlebsieUa4／12（33） 3／12｛25） 5／12 （42｝




6／11 （54） 5／11 （46）
or11 （45） 1／11 （9） 1／11 （9） 4／11 （36）
Table 4．菌交代 もすみやかに消失ないしは軽快した．





E． coii， Proteus mirabilis
E． coei， Proteus mirabilis
E． cok Proteus vu Pgaris





















































下   痢 1
ね む け 1
発   疹 1
肝機能障害 1
発現症例数6例／143例（42％）





































     弱
起 炎 菌 交 代 菌 症例数
E． coli Strept． faecalis 3
Enterobactor Strept． faecalis 1
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